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夜保育所間 昼保育所間 養護施設 乳児院
対施設数象 24 9 12 10 
施回設答数 22 9 12 10 
標有本効数 106 133 181 147 
表 1
齢
20 21 23 25 30 無
歳 . . 歳 3己 3十以 22 24 29 以
下 歳 歳 歳 上 入
夜間保育所 25.5 30.2 15.1 9.4 18.9 0.9 l(旧労(106)



















































夜間保育所 42.5 5.7 22.6 6.6 21.7 0.9 l∞%(106) 







































短 専 試 そ 無
門 検験 の 記 計
学校大 定 他 入
夜間保育所 57.7 26.0 11.5 4.9 0.0 100%(104) 











2己 5十て て いて
し、 し、 な
る る 通 L、 入
夜間保育所 31.1 32.1 28.3 0.9 7.5 100%(106) 









ではこれらがやや少なし、。昼間保育所の保母には， i佼 立っているJ， iまあ役立っている」ともに昼間保育所
( 5 ) 
-344一 社会福松学
保母が多く，両者を合わせると夜間保育所保母では63.2 もが好きだったJ(第l理由と第2理由を合わせると.









































( **有意水準 15あ 本有意水準5%
#サブクウェスチョン)
( 6) 
2 5 10 10 無. 年 fド 年年 3 百己
f回下 禾 未 以
自 満 h布 上 入
福祉の職
上品での経
夜保育間所 26.4 29.3 16.0 8.5 17.0 2.8 100%(106) 
験l"fて数 昼保育所間 8.8 19.1 25.0 24.3 20.6 2.2 l∞労(136)
現在の職
場での経
夜保育所間 49.1 35.9 11.3 0.9 1.9 0.9 100%(106) 



















二l単 |自 そ 無 l
公i共ずノl、E 之電 動 の 記
!P I .I 車Z手車車 他 入
一
佼保育l所間 28.3 14.2 30.2 10.4 15.1 0.9， 0.9 100~ぢ(106) 
トー






















職切に関する満足度については.総合評価， f L 'J内
谷，勤務形態，労働時間，賃金・収入，人間関係.悩手IJ







































































役 ど 役 ζと参加 無立 いち 立
つえり いつがし 5己
いて なと なて なた
る いも し、 入
佼間保育所 63.2 25.5 0.9 4.7 5.7 100%(106) 















母80 .6~弘昼間保育所保母91. 3労) .保育者の姿勢・態






















































































でや状 もわ そ 無
避けきるむ況充 つ かをに 実すと り の 記るだえよ
べけ なり 〆、 な
き し、 き し、 他 入
夜間保育所 7.5 58.5 245 0.9 0.0 8.5 100%(l06) 
昼間保育所 50.0 38.2 4.4 2.2 。 5.1 100%(136) 
図4は， i非常に重要であるJと「かなり重要であ かしながら，必ずしも街極的なわけではなく ，基本的Ir
るJとを合わせたものの割合であるが，ζれをみると保 は「状況によりやむをえない」ものとしてとらえてい
育者として重要であると考えている項目は，佼間保育所 る。 iもっと充実すべきである」というものは4人に l
保母，昼間保育所保母とも順位に差がなく，身体が健康 人程度である。乙れに対して，昼間保育所保母は，夜間









































鍵 ま 恩や '回巳辺、 無
康 世康E あ わや わ
で し し 3己 2十で く く
あ あ t.i t.i 
る る L、 入
夜間保育所 25.5 62.3 10.4 1.9 0.0 100% (106) 



























































































































































































































































史第4巻，日本保育学会著.p. 27 (フレー ベノレ館，
1983) 
4 )精選幼児教育社会編祉法規の解説，教育 ・福祉法規
研究会批 p.155 (il市社. 1983) 
4 )児童福祉法施行令案 (Hi3和22年12月15日)の全文iζ
ついては，児宅福祉法研究会編，児童福祉法成立資
料集成下巻. p. 601 -607 (ドメス:11版.1979)。
6 )三木安正，児竜福祉と教育，児宅福位，厚生省児童





































?? ?? ?? 社会沼紛一学
でに記載しておく(小館静枝，保育者養成lζ関する
法規.保育研究地刊号， p. 222， 1981)。


































This articl巴dealswith living conditions of night-nursery nurses and the way of educating and training th巴m，in com-
parison with those of day-nursery nurses.“Night-nursery" is one type of day-nurseries which is open from 2 p.m. to 10 
p.m. in principle. But practically most of them are open from morning and a half of them are not close at 10 p.m・-
lt has b巴enstarted since October， 1981， under the provisions of the 635th circular “on th巴Executionof Night-nurs巴ry"
which was announced in July， 1981 by the director of the Children and Families Bureau of the Ministry of Health 
and Welfare 
百lefindings of the comparison are as follows; 
(1) There are very few that apply night-nursery nurses. Even nurses which have actually worked at night-nurseries wished 
to be employed at the ratio of one in ten nurses at most. 
(2) Night-nursery nurses have attitudes and situations as similar as day-nursery nurses， before having positions. But after 
having positions， they become different from day-nursery nurses' ones， degree by degree. 
(3) Generally， both nurses make much account of physical health， goodness of character， and likes of children. But 
day-nursery nurses take a serious view of professional knowledge and nursing methods more than night-nursery 
nurses a t most. 
(4) Current education and training programs are more suitable to day-nursery nurses， inthe curriculum structures. But 
in this view point， it is not taken account of what the nursing care is. 
(5) Day-nursery nurses want to take up another employment， considering that they don't have vocational aptitude of 
(14) 
山脈:夜間保育所保母の生活と養成上の課題 -353-
nursery nurses. Therefore， they give up nursery nurses to business or retire perfectly. But night-nursery nurses wish 
to get jobs in day-nurseries or other welfare institu tions 
(6) Night-nursery nurses live unhealthy lives in eating habits and sleeping. 
Based on these findings， ineducation and training night-nursey nurses， 1 suggest that itshould be understood what 
the night-nurs巴ryis， tha t nursery care should b巴practisedscientifically、andthat concr巴teeducation or training programs 
should bc construct巴d.
Furthermore， urgent tasks are 10 intensify fieldwork， toemploy experienced n山 serynurses of baby homes， children's 
homes etc.， and to enrich in-service training. 
( 15) 
